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大きい傾向がみられた。 (3)肝臓の hexokinase (HK)， 
glucose-6 phosphate dehydrogenase (G6PDH)， senne 
dehydratase (SDH). glucose-6 -phosphatase (G6Pase) 
のうち.インシュリン投うの影響を受けたのは G6PDH
とSDHであった。







飼料(H本 7レアKK. C E-2 )で ff猪飼育したのち
褒一 1に示す A-Eのクループに分けた 飼料組成は
表一 21こ示した。鮪質については糖質i娠をトウモロコ


















表一 1 Experimental design 
Ra t S Group Carbohy- Insulin- Determ-
drate administration I n es
A* 
Week 
Comstarch 。 7 
B Cornstarch 3 + 7 Allo岨 n 7 
o iabetes C Sorb i tol + 5 3 
5 
D Fructos e 3 + 6 
6 
N orml E Cornstarch 3 7 
*alloxan設予後l週間飼育[.'1、験に供した
???????』??????
wi thont In5U) in
表-2 Composition of diet (%) 
Carbohydrate 
(comstarch or sorbitol or fructose) 65，3 
Cellulose 4，0 
Casein 20.0 
Cor n 0 i 1 5，0 
Saltmixture 5，0 
Chol.n-Cl 0.2 
VI tamln・mixture 0.5 
Vitamin A and D 15 drops/I仰宮 川 d.et 





















hexoki nase (HK)， glucose-6 -phosphate dehydrogenase 






図ー 1 Changes 01 body weight 

















較すると.糖質il~( を見~糖としたときがイ ンシュ リ ン投与
0-。、ロー.-o:without insulin 
A -ーA.






























































B. C. Dグループの中でBグループは血糖1，(1:1向<. 







































により I~~ 卜の傾向を示したの 果糖 ( D ) の場合は特異で
正常白ネズミの活性のほ1.fl/2で.インンユリン投与の影
特は全く観咲きれなかっ た 。 '*備を府I!fJliì~~ とした機以病
白ネズミでは糖新生の要求は弱<， ~jJf新'主の入 11 に i甥ラー
する本防みの活性は(11;干しているのであろうか
G6Pase :アロキサン投与 l週間 (A)では止常白ネス
ミに比べて有，g.に活性が上外したカ¥その後3週間飼fi
したB.C. Dでは』正常白ネスミとほぼ同じレベルまで
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図-3 Activities of hepatic hexokinase (a) 
and glucose-6-phosphate dehydrogenase (b) 
Each enzyme is expressed in specific activity 
(units/min/mg protein) 
_ with insulm 
"唄}
• I SDH 
3制 4












図-4 Activities of hepatic sel'ine dehydratase (a) 
and glucose-6-phospl削 ase (b) 
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Summary 
The e仔ect of daily insulin admimstratIon on the growh rate. serum insulin Icvel and liver enzyme (hexokinase、
glucose-6-phosphate dehydrogenase句 serinedehydratase and glucose-6-phosphatase)昌ctivitieswere studied in alloxan 
diabetic rats fed sorbi tol， fructose or cornstarch diet. 
The body weight gain was greatest in rats fed the fructose diet. There was no significant di仔erencei nthe level of 
serum insulin between the rats given and not given insulin in al three groups 
The characteristic changes were noticed in hexokinase， glucose-6-phosphate dehydrogenase and serine dehydratase 
activities of the fructose-fed rals 
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